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(mm/ EJ/OC) ， P:陣雨量 (mm/日)， 
=0 
である O ここにs:日融笠殻 (mm/Iゴ)， K:気温釘
L: 7Jくの融解潜熱(出80ca1!g)である o
官fiP)は強道初j流域の流出解析に際して，K=6を用いている。
いま， (1)式を用いて戸生の気韻臼融雪率 K を算出した O 但し，降雨がある場合， 融留泣から
降雨抵与を悲し引いている。 ζの給よ誌を臨 4iζ示す。本例ではーほどとの融儲:肢と気混とから K
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戸生における気1品日高~l~説本の変化 (10Elrmの移動平均で表示)












































と表わされる。 ここで， Q11: .IE味料射吸
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MA=4. 0.-..6. 5V1T1xl0聞 3
(g/cm2 • hr)・H ・H ・.(9)
となる。 こ ζ で V1 • れはそれぞれ]
m高のI!ìlt~長と気制である。










となる O ここで Uは代表風速(乙の場




風速 V1・を求めると V1=2. 78m/secが
得られる。
また， (9)式をもとに， V1をl子え， 日
単位の乱流低迷熱による融資議 MAD
(mm/deg . day)を求めると
(OC) 1'5 5 10 
M区ANTεM? 
他地域との比較図7
O MAD口 4.0.-..6. 5 x 10-
3 X 2.78 x 24 















が上がるほど， きな謹があらわれる ζ とになる。
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1ミるsum毛
The north勾 easternmountain range of Lake Biwa is snowpacked more than 1m every 
year， though its a!titude is on!y 900-1100m. Snow fals from the middle of December to 
the begining of Ma1'ch. However， itis only a month of Feb1'uary that the average dai!y 
temperature fals below OOC. So， itis called as snowpack region under warmer climate. 
Fo1' investigating the process of transformation f1'om snowfall to snowmelt， the observa-
tions we1'e carried out at two points f1'om Decembe1' 1981 to March 1982. The fi1'st is 
127 
Asyu where the office of experimental forest of Kyoto UniVel・sityis standing. The second 
is Kogawa. Shiga Prefecture. A principal appa1'atus [01' obse1'vation is consisted of a 
shallow box t1'ay of 1m x 1m gathering snowmelt wate1' and a tipping bucket of 100cc pe1' 
a turn. with heate1' p1'eventing frεeze. l1nder the ground. Furthermore. temperatl1re was 
observed at both points and a sola1' radiometer. thermometer with dry and an anemometer 
are attached to a st日告1pole nea1' snowmelt appa1'atus at Kogawa. 
Consequently. it is cla1'ified that daily snowmelt， S (mmjday) in this region can be 
calculated by the following equation using ave1'age daily temperatu1'e， T(OC). 
S=O.005(T-ト5)3.6 
This 1'elation is able to explain physically by the heat balance. 01' the short wave radia綱
tion and the sensible heat transferred by turbulence. 
